












ON DEATH IN THE VOYAGE OUT
Takako Niwa
Abstract
In her childhood, Virginia Woolf experienced the deaths of her parents, her sister and her brother. The
painful shocks which attacked her in quick succession must have been the decisive moment of the formation
of her character and her literature. After that, the mental breakdown had become her lifetime suffering. She
suffered from it intermittently, for sometimes short and sometimes long periods. And the fact that the pnn-
cipal motifs of all her works are life and death and solitude would not be unrelated with this experience.
Until her mother's death, she had spent the golden summer days at the villa in St. Ives with her family.
The sea of St. Ives, which had not been vulgarized yet in those days, was a metaphorical text to her to tell
the glory of life and the mystery of death, and intimate the esoterics of nature and the vastness of the universe.
In her later years she recollected that St. Ives had been full of "moments of being". The loss of the beloved
would be the moment of her creativity and the memory of St. Ives the source of her imagination.
By the way, Antigone, the heroine of the Greek Tragedy, is among the favorites of Virginia Woolf. In the
first part of The Voyage Out, Woolf cites in Greek the famous lines from the text of Antigoire. Antigone, who
confronts alone the unreasonable power of the nation to be ordered to die, is a paragon of feminism in the
ancient society. But the reason why Woolf cares for Antigone seems to be not only for her pioneering feminism
but for her sorrowful cry before death. Ancient Greece defined man as mortal. Antigone has been ready for
her death from the very first. Yet on a sudden, unexpectedly, she begins to cry loudly before her death.Was
it not this human vacillation of Antigone that Virginia Woolf was so genuinely moved and so deeply struck
bv?
This paper is designed to see the life and death which is represented in The Voyage Out, the first novel
















































エリザベス・ランバートは, 『船出』に進化論的ディスコースを読み取る刺激的論文`Hand Darwin says they

































































































































































































































































































した講演(平成9年10月23日)の骨子をもとに,立論したものであるOなお,文中( )内の数字はVirginia Woolf, The Voyage
仇U, The Hogarth Press, 1965のページ数を示す。
1) `A Sketch of the Past', Momeilts of being, ed. Jeanne Schulkind, Chatto and Windus, 1976, p.75.




5) ibid., p.107では母の葬儀にいたる数日間の雰囲気を, 「メロドラマ風で,ヒステリックで,非現実的」と感じていたと回
想している。
6) A Passionate Apprentice: The Early Jolimal of Virginia Woolf, ed. Miitchell A. Leaska, The Hogarth Press, 1992,は
1987年1月から書きはじめたウルフのE]記であり(1909年4月まで),母の死後からの当時のウルフの精神状態を知る手
がかりをあたえてくれる。





10) Moments of Being, p.134.
ll)母の死後もウルフは兄弟と1905年にコーンウオルの親戚を訪ね,セント・アイヴズ近くで一夏をすごし,子供時代を懐
かしく回想している　A Paasionate Apprentice, pp.281-299.
12) Virginia Woolf: Critical Assessments, ed. Eleanor McNees, Vol.Ill, p.89, Helm Information.ただ, The Voyage 〔htの草
稿Melymbrosia, ed. Louise A. DeSalvo, The New York Public Library, 1982, pp.70-71,で作者自身は舞台が南アメリカ
である理由を,イタリアもギリシアもよくない,お金さえあれば人間はどのようにも暮らせる,文明に侵食されていな
い遠隔の地ということで南アメリカはいい,などとアイロニカルに述べてはいるが。
13) 'Hebraism and Hellenism', Chap. IV, Culture and Anarchy, Works V, AMS Press.
14) Virginia Woolf, 'Robinson Crusoe', Collected Essays, Vol.1, The Hogarth Press, p.70.
15) 'and Darwin says they are nearer the cow…', p.88.
16) The I/秒age Out, ed. Jane Wheare, Penguin Books, 1992,の編者自身による`Introduction'は,ウルフが"an agnosticで
r船出Jにおける死について　　　　　　　　　　　　　　　　(25)
あったこと,さらにダーウィニズムがキリスト教信仰を揺るがした波紋についてふれている。
17)若き日のウルフの宗教的気分を表すものとして,ちょうど母やステラの死の直後にあたる, 「15, 6歳のころ」, 「人間に
とって神(a God)は必要であることを証明する長いエッセイを書いていた」と日記に記している　The Diary of Viriginia
Woolf, Vol.III, ed. Anne Olivier Bell, The Hogarth Press, 1980, p.270.
18)兄トウピー亡きあと20年してもウルフは, 「なおつづいている自分の生はトウピーがいない遠足にすぎず,死はふたたび
トウピーといっしょになること」と考えていた,とクエンテイン・ベルは想像する　Virginia Woolf:A Biography by
Qiieiltin Bell, Vol.1, The Hogarth Press, 1973, p.112.
19) The Diary of Virginia Wool}. Vol.IV, p.120.
20)ケンブリッジの古典学者Jane Harrisonのギリシア祭詞,神話に関する著作の影響を主に,ウルフの``Greekness"を指摘
する論文は多い。 『船出』に関しては, Madeline Moore, `Some Female Versions of Pastoral: The Voyage Out and Mat-
riarchal Mythologies', New Feminist Essays on Virginia Woolf, ed. Jane Marcus, p.88,その論集の編者Jane Marcus,
`Thinking back through Our Mothers', pp.1-30など　Hermione Leeもウルフの"Greekness"についてしばしば言及す


















24) Jean Guiguet, Virginia Woolf and Her Works, trans. Jean Stewart, The Hogarth Press, 1965, p.203.
25) Ibid.
26) The Diary of VirgiiIia Woolf, Vol.IV, p.121.
27)政治家ダロウェイを,レイチェルに対する対立,敵と考えられなくもない。
28) 『グロウェイ夫人』(1925年)には「死は挑戦」だ, 「死には抱擁がある」(The Horgath Press, 1963, p.202)とある。また
『波』(1933年)のエピローグは「死は敵」だ, 「おまえ(死)にむかって,征服されることなく,屈服することなく突進す
る。おお,死よ」(The Hogarth Press, 1963, p.211)である。また,姉ネッサらの乗る飛行機を見送った1933年11月12日の
日記には, 「これが死だ,とわたしは思った,人間的接触を完全に断つとはどんなだろうと考えながら。彼らは荘厳に上
昇し,人が死ぬように,魂が上昇するように,消えていった」ともある。
